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A 78-year-old man was admitted to our department for a right renal mass detected by computed
tomography which was accompanied by right hypochondriac pain. Dynamic computed tomography
demonstrated a 7cm hypovascular right renal mass invading the liver. No metastatic disease was evident.
Transabdominal nephrectomy and partial hepatectomy were performed under the diagnosis of right renal
cell carcinoma in July 2014. Pathological examination revealed right renal pelvic carcinoma with liver
invasion. After the operation, a subcutaneous nodule in the right forearm rapidly grew in one week. A
needle biopsy revealed that it was a metastasis of the urothelial carcinoma. Additionally, lung metastases
and lymph node swelling were detected. The patient received two courses of combination chemotherapy
(gemcitabine, carboplatin) in August 2014. The subcutaneous metastasis was decreased, but it was not
effective for other metastases. Two courses of another combination chemotherapy (methotrexate,
vinblastine, epirubicin, calboplatin) were performed. It was effective for all metastatic lesions. During the
third course, the patient developed melancholia and rejected additional therapy. He died in March 2015
due to disease progression.
(Hinyokika Kiyo 62: 135-139, 2016)







患 者 : 78歳，男性
主 訴 : 右季肋部痛，食思不振
既往歴 : 白血病，狭心症，腰部脊柱管狭窄症




初診時検査所見 : 末梢血液所見 WBC 8,900/μl，
RBC 309×104/μl，Hb 8.7 g/dl，Ht 27.2％，Plt 34.0
× 104 / μ l．血液生化学所見 Na 132 mEq/l，K 3. 7
* 現 : 大阪警察病院泌尿器科
mEq/l，Cl 96 mEq/l，AST 22 U/l，ALT 21 U/l，LDH
178 U/l，GTP 54 U/l，BUN 16 mg/dl，Cr 1. 10 mg/
dl，CRP 4.60 mg/dl．尿所見 pH 6.0，糖（−），蛋白
（＋），潜血（ 2＋），比重 1.020，赤血球 10∼19/hpf，
白血球 1∼ 4 /hpf．
尿細胞診 : class III
画像検査所見 : 超音波検査では右腎上極に径 65
mm の低エコー腫瘤を認めた．腹部造影 CT では，右
腎上極に乏血性腫瘍を認めた．境界は不明瞭で，一部
Gerota 筋膜を越え肝 S6 に浸潤しており，右腎静脈進
展も疑われた．明らかな転移は認められなかった
（Fig. 1）．
治療経過 : Bellini 管癌などの腎悪性腫瘍を疑い，右
腎癌 cT4N0M0 の診断のもと，2014年 7月経腹膜的右
腎摘除術・肝部分切除術を施行した．手術時間は 3時
間44分，出血量は 700 ml であった．腫瘍は肝に直接
浸潤していた．右腎門部に小リンパ節を認め摘除し
た．また，手術前日に患者の訴えにより右前腕橈側に
径 3 mm の皮下腫瘤を認めた．可動性良好で圧痛も
伴っていなかった．良性の皮下腫瘤を疑い，術後に形







Fig. 1. CT showed a hypovascular mass of the right kidney which invaded into the liver (A, C : early phase, B : late
phase).
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mm 大の結節影，右肺尖部に 5 mm 大の結節影およ
び右腎門部に 18×15 mm 大のリンパ節腫大を認めた．
また，右前腕皮下転移は 33×36 mm 大にまで増大し，
筋層まで浸潤していた（Fig. 5）．右腎盂癌両側肺転
移・右腎門部リンパ節転移・右前腕皮下転移に対し，
同年 8 月より GCBDCA 療法 (gemcitabine，carbo-
platin) を開始した．化学療法開始後，右前腕皮下転
移は径 8 mm まで急速に縮小したが， 2コース終了
時，両側肺転移・右腎門部リンパ節転移は増大し，





Gy/ 5回）を施行した．2015年 1月より 3コース目を
開始したが，うつ病を発症し，化学療法は中断した．







Fig. 3. Pathological diagnosis was urothelial carcinoma with squamous differentiation of the right renal pelvic (A :
original magniﬁcation×40, B : original magniﬁcation×200). The tumor invaded into the liver (C :
original magniﬁcation×40).
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Fig. 5. CT scan revealed several metastatic lesions one month after the operation (A : a subcutaneous metastasis of
the right forearm, B : lymph node swelling of the right renal hilus (circle), C, D : lung metastases).
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Table 1. Clinical features of urothelial carcinoma
with skin metastasis
年齢 42-85才（平均69.0才，中央値70才)
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